Heterosis, maternal and direct effects for postweaning growth traits and carcass performance in rabbit crosses.
A crossbreeding experiment was carried out in Egypt using a local breed (Baladi Red, BR) and New Zealand White (NZ) to estimate direct heterosis, maternal additive effects and direct sire effects on some growth and carcass traits in rabbits. Data of body weight (at 5, 6, 8, 10, 12 weeks) and daily gains (at intervals of 5-6, 6-8, 8-10, and 10-12 weeks) on 2153 weaned rabbits were collected. Carcass performance at 12 weeks of age (weight and percentages of carcass, giblets, head, fur, blood and viscera) on 213 male rabbits was evaluated. Estimates of coefficients of variation (CV) for most growth and carcass traits were high and ranged from 10.0 to 40.2%. Sire-breed was of considerable importance in the variation of growth traits and some carcass traits, while dam-breed contributed little. Sire-breed × dam-breed interaction affected (P<0.01 or P<0.001) most body weights and gains studied, while it contributed little to the variation of carcass traits. The purebred NZ resulted in rabbits with heavier weights and carcass and with lighter non-edible carcass (blood and viscera) compared to the BR. Heterosis percentages for most growth traits were significant and ranged from 2.5% to 5.0% for body weights and from 0.7% to 9.5% for daily gains. Insignificant positive direct heterosis was observed for most carcass traits. Crossbred rabbits from NZ sires with BR dams were superior to from the reciprocals. Maternal-breed effects on most weights and gains were insignificant, while sire-breed contrasts for some weights and gains proved significant. Postweaning growth and carcass performances of BR-mothered rabbits generally surpassed the NZ mothered, while NZ-sired rabbits were superior at later ages. High edible carcass was observed for BR-sired rabbits, while more non-edible carcass wastes (blood and viscera) for NZ-sired rabbits. Maternal-breed effects appeared to be less important than paternal-breed effects in influencing most weights, gains and carcass traits studied. ZUSAMMENFASSUNG: Heterosis, maternale und direkte Wirkungen bei Wachstums- und Schlachtkörpermerkmalen in Kaninchenkreuzungen Der Kreuzungsversuch wurde mit lokalen ägyptischen Rassen (BR) und Neuseeland Weißen (NZ) zur Schätzung direkter Heterosis, maternaler additiver Wirkungen, direkter Vater-Wirkung auf einige Wachstums- und Schlachtkörpermerkmale von Kaninchen durchgeführt. Angaben über Körpergewicht (5, 6, 8, 10, 12 Wochen) und Zuwachs (Intervalle 5 bis 6, 6 bis 8, 8 bis 10, 10 bis 12 Wochen) wurden von 2153 abgesetzten Kaninchen gewonnen. Die Schlachtkörperleistungen bei 12 Wochen Alter (Gewicht und Anteil von Schlachtkörper, Kopf, Pelz, Blut und Innereien) stammen von 213 männlichen Kaninchen. Schätzungen der Variationskoeffizenten (CV) für meiste Wachstums- und Schlachtkörpermerkmale waren hoch und bewegten sich zwischen 10 und 40,2%. Vaterrasse hatte erheblichen Einfluß auf Unterschiede in Wachstumsrate und einige Schlachtkörpermerkmale, während die Mutterrasse weniger beigetragen hat. Interaktion zwischen beiden beeinflußte die meisten Körpergewichts- und Zuwacnsleistungen, während sie wenig zur Variabilität der Schlachtkörpermerkmale beigetragen hat. Reinrassige NZ waren schwerer und hatten weniger nicht nutzbare Schlachtkörperteile (Blut und Eingeweide) verglichen mit BR. Heterosis-Prozente für die meisten Wachstumsmerkmale waren signifikant und schwankten zwischen 2,5 und 5% für Körpergewicht, 0,7 bis 9,5% für Zuwachs. Insignifikante positive direkte Heterosis wurde für die meisten Schlachtkörpermerkmale beobachtet. Kreuzungskaninchen von NZ Vätern waren den reziproken überlegen. Maternale Wirkungen auf meiste Gewichtsmerkmale waren insignifikant, während Vaterrassenkontraste hierfür signifikant waren. Zuwachs- und Schlachtkörperleistung von BR gesäugten Kaninchen haben im allgemeinen die von NZ gesäugten übertroffen, während von NZ Böcken gezeugte in späteren Altersabschnitten überlegen waren. Hohe Werte für Schlachtkörper wurden für BR gesäugte Kaninchen gefunden, während mehr nicht verzehrbare Abfälle (Blut und Eingeweide) bei NZ gezeugten vorhanden war. Maternale Rassenwirkungen schienen weniger wichtig als paternale zu sein.